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Abstract
　This paper aimed to identify factors that led to widening economic disparities in the Tokyo metropolitan 
area from 1990s to 2010s and to determine the impact on people's health and well-being. Correlation and 
multiple regression analyses were conducted using municipal data from the 1990 and 2010 Population 
Census and the 1993 and 2013 Housing and Land Statistics Survey. The analyses revealed that economic 
disparities have increased throughout the Tokyo metropolitan area from 1990s to 2010s. It was shown that 
factors behind this widening disparity were the aging population, an increase in single households, and an 
increase in gray‐collar workers. In addition, it was clarified that such changes in occupational composition, 
household structure, and demographic composition caused changes in the income class, which widened 
the economic disparities in each region. Furthermore, we observed a tendency for people to have lower 
life expectancy in areas with widening disparities, suggesting that widening economic disparities have an 
impact on people’s well-being.
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平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
年間収入200万円未満世帯比率 0.108 0.042 0.167 0.044
年間収入1000万円以上世帯比率 0.158 0.045 0.077 0.034
ジニ係数 0.347 0.028 0.369 0.020
第二次産業従事者人口比率 0.340 0.078 0.238 0.067
グレーカラー人口比率 0.212 0.053 0.264 0.038
労働力人口比率 0.640 0.031 0.578 0.032
完全失業率 0.027 0.005 0.063 0.010
老年人口比率 0.110 0.040 0.229 0.049
単独世帯比率 0.210 0.105 0.297 0.109



































































第二次産業従事者人口比率 -0.338 ** 0.183 * -0.314 ** -0.702 ** -0.491 ** -0.324 **
グレーカラー人口比率 0.335 ** 0.011 0.357 ** 0.295 ** 0.536 ** 0.253 **
労働力人口比率 -0.014 -0.224 ** -0.196 * -0.192 * 0.030 -0.467 **
完全失業率 0.301 ** 0.439 ** -0.165 * -0.638 ** 0.344 ** 0.062
老年人口比率 0.432 ** 0.505 ** -0.261 ** -0.418 ** 0.407 ** 0.324 **
単独世帯比率 0.554 ** 0.045 0.150 0.491 ** 0.721 ** 0.404 **

















【 1990・3年 データ 】 世帯比率 世帯比率
Ｂ β Ｂ β Ｂ β








0.038 0.038 -0.058 -0.160 *
0.192 0.140 0.006 0.013
0.271 0.103 -0.302 -0.314 **
0.214 0.085 -0.367 -0.178 ** 0.068 0.090 *
0.174 0.142 * 0.019 0.019 0.072 0.197 **
0.736 1.063 ** 0.201 0.973 **
0.562 0.733 ** 0.097 0.423 **





【 2010・3年 データ 】 世帯比率 世帯比率
Ｂ β Ｂ β Ｂ β










-0.652 -0.260 ** 0.130 0.040
0.257 0.141 * -0.378 -0.161 ** 0.042 0.082
0.089 0.062 0.026 0.014 0.042 0.105
0.357 0.587 ** 0.096 0.567 **
0.481 0.910 ** 0.083 0.561 **













































































































　( 定数 ) -1.047 ** 0.085 -0.122
第二次産業従事者人口比率(増減分) 0.140 0.064 0.358 0.173 * 0.038 0.067
グレーカラー人口比率(増減分) 0.764 0.366 ** -0.391 -0.199 ** 0.151 0.282 **
労働力人口比率(増減分) -0.433 -0.173 * -0.003 -0.001 0.070 0.109
完全失業率(増減分) 0.251 0.161 * -0.224 -0.153 * 0.030 0.074
老年人口比率(増減分) 0.652 0.549 ** -0.536 -0.479 ** 0.090 0.295 **
単独世帯比率(増減分) 0.541 0.340 ** -0.271 -0.182 ** 0.117 0.288 **





























































































　( 定数 ) -0.122 0.029 ** 0.137 **
第二次産業従事者人口比率(増減分) 0.038 0.067 -0.035 -0.062
グレーカラー人口比率(増減分) 0.151 0.282 ** -0.003 -0.006
労働力人口比率(増減分) 0.070 0.109 0.181 0.282 **
完全失業率(増減分) 0.030 0.074 -0.011 -0.028
老年人口比率(増減分) 0.090 0.295 ** -0.021 -0.069
単独世帯比率(増減分) 0.117 0.288 ** 0.007 0.018
中・高卒者人口比率(増減分) -0.078 -0.143 0.048 0.088
年間収入200万円未満世帯比率(増減分) 0.260 1.013 ** 0.255 0.995 **
年間収入1000万円以上世帯比率(増減分) 0.083 0.303 ** 0.104 0.380 **
** ** **
決定係数





















































































　( 定数 ) 81.112 ** 77.762 **
平均世帯年収(2013年) 0.006 0.562 **
ジニ係数(増減分) -1.355 -0.166 * -0.473 -0.058
* **
　( 定数 ) 87.183 ** 84.738 **
平均世帯年収(2013年) 0.005 0.519 **



















































































































































Sassen, S.（2001）．The Global City　Princeton 
University Press. 
佐藤遼・片山健介・大西隆（2007）．大都市圏内所得格
差の拡大に関する実証的研究　都市計画論文集， 
42（3），859-864.
佐藤俊樹（2000）．不平等社会日本：さよなら総中流　
中公新書.
橘木俊詔（1998）．日本の経済格差：所得と資産から考
える　岩波新書.
豊田哲也（2011）．都道府県別に見た世帯所得の分布と
平均寿命の変化：地域の所得格差は健康を損なう
か　徳島大学総合科学部人間科学研究， 19， 87-
100.
豊田哲也（2013）．日本における所得の地域間格差と人
口移動の変化：世帯規模と年齢構成を考慮した世
帯所得の推定を用いて　経済地理学年報，59（1），
4-26.
宇仁宏幸（2009）．IT化・グローバル化と賃金格差拡大
との関連　季刊経済理論，46（1），71-82.
山田昌弘（2007）．希望格差社会：「負け組」の絶望感が
日本を引き裂く　筑摩書房.
